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Was Nipper Listening to His Master’s Voice?


























































　Edisonは1878年の1月にEdison Speaking Phonograph Co.を設立し，Tin Foil Phonographの製造
を開始しますが，1分程の再生時間と再生音の粗悪さにより500台から600台を製造後，生産中
止に追い込まれます。Edisonは以後約10年間電球等の開発に追われ，蓄音器に関しては「沈黙
の時期」と呼ばれています。しかしEdisonは1878年にNorth American ReviewにThe Phonograph 
and its Futureと題して10種類の利用方法を提案した事は驚くべき彼の発想力の証しです。










2 Phonographic books, which will speak to blind people without effort on their part. 視力障害者が
苦労しなくとも，自動的に喋ってくれる音の出る本。
3 The teaching of elocution. 雄弁術の教授
4 Reproduction of music. 音楽の再生
5 The “Family Record” ―a registry of sayings, reminiscences, etc., by members of a family in 
their own voices, and of the last words of dying persons. ファミリーレコード家族のメンバーに
よって語られた会話や思い出話，死にゆく人の遺言の録音
6 Music-boxes and toys. 音楽の奏でる箱と玩具
7 Clocks that should announce in articulate speech the time for going home, going to meals, etc. 帰
宅時間や食事時間を正確な話し言葉で伝えてくれる時計
8 The preservation of languages by exact reproduction of the manner of pronouncing. 発声方法を
正確に再生することにより言語の保存
9 Educational purposes; such as preserving the explanations made by a teacher, so that the pupil 
can refer to them at any moment, and spelling or other lessons placed upon the phonograph for 
convenience in committing to memory. 教師による説明の録音保存することにより，生徒はど
んな時にもそれを再生できる。更に蓄音器に録音されたスペルやその他の授業を記臆促進の
ため利用する
10 Connection with the telephone, so as to make that instrument an auxiliary in the transmission 


































His Master’s VoiceやRecording Angleを凌ぐ意味合いを持たせたのでした。
　Nipperは果たしてご主人の声を聞いていたのでしょうか？　私の答えは否です。しかし，音を
蘇らせる力がある蓄音器はそれがEdisonの蝋菅式蓄音器であれBerlinerのディスク型蓄音器であ
9）　 国 文 学 研 究 資 料 館 の デ ー タ ベ ー ス よ り（http://base1.nijl.ac.jp/infolib/meta_pub/KDSSearch.
cgi? DEF_XSL ＝ detail&SUM_KIND ＝ CsvSummary&SUM_NUMBER ＝ 20&META_KIND ＝
NOFRAME&IS_KIND＝ CsvDetail&IS_SCH＝ CSV&IS_STYLE＝ default&IS_TYPE＝ csv&DB_ID
＝ G0000203KDS&GRP_ID＝ G0000203&IS_START＝ 4460&IS_NUMBER＝ 1&IS_EXTSCH＝ &IS_
TAG_S1＝ Cul100&IS_KEY_S1＝ 050&IS_LGC_S2＝ AND&IS_TAG_S2＝ Cul101&IS_KEY_S2＝&IS_
LGC_S3＝AND&IS_TAG_S3＝Cul128&IS_KEY_S3＝&IS_LGC_S4＝AND&IS_TAG_S4＝Cul129&IS_
DKEY_S1＝逐次刊行物&IS_DKEY_S2＝&IS_KEY_S4＝）
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